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研究成果の概要（英文）： In this research, in various situations where the Financial Exchange Act 
and the corporate law intersect about corporate governance, we proposed a methodology that can be 
operated effectively between the Financial Exchange Act and the corporate law.
 In addition, from the comparative legal point of view, I did research on the detail and issues of 
corporate governance regulations in France. France implement major reforms of its financial 
legislation in order to strengthen market competitiveness in EU countries, and has a new regulations
 that integrate the securities law and corporate law in an organic manner. Also, France have already
 formulated a corporate governance code for more than 20 years, and have sought to survive in the 
global market while balancing law and soft law. By studying the state of corporate governance in 






























































（１）コーポレート・ガバナンスのあり方に関する大きな転換点となった平成 26 年（2014 
















































































前から上場企業を対象にコーポレート・ガバナンス・コード（Code de gouvernment 
d’entreprise des sosietes cotees )を策定し、上場会社に対して、適用してきた。
























      フランスでは、経済改革の一環として「企業の成長・変革のための行動計画法（PACTE 
     法）」が、今年（2019 年）4月に成立した。この概要や影響等については、コーポレ
ート・ガバナンスの視点から、今後、更に研究を進めていくつもりである。 






































 ・江頭憲治郎「会社法改正によって日本の会社は変わらない」法律時報 86巻 11 号（2014 年） 
 ・神田秀樹『「会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する要綱案」の解説』旬刊商事法務
2191 号―2195 号（2019 年） 
・田中亘「企業統治改革の現状と展望」宮島英昭編著『企業統治と成長戦略』（東洋経済新報
社、2017 年） 
 ・野田博「コーポレート・ガバナンスにおける規制手段の考察―ソフトローの側面を中心とし   
て」旬刊商事法務 2109 号（2016 年） 
・三和裕美子「日仏両国のコーポレート・ガバナンス改革における機関投資家の役割」（明大 
商学論叢 96 巻 4号） 
・Code AFEP-MEDEF revisé de gouvernment d’entreprise des sosietes cotees 
 ・CODE DE GOUVERNANCE DES ENTREPRISES MOYENNES FRANÇAISES  
 ・Le droit des affaires d'aujourd'hui à demain  





① 「フランスにおけるコーポレート・ガバナンス規整の概要」（法学志林 117 巻 3 号、
2019 年 10 月）（荒谷裕子）査読無し 
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